



























































































Table 1 (n=77) 
順位 内 n廿』 人 % 
病気がない 64 86.1 
2 食欲がある 47 61.4 
3 睡眠がよくとれる 33 42.5 
4 社会生活が順調 32 41.6 
5 運動ができている 26 33.8 
6 自覚症状がない 23 29.9 
7 検査で異常がない 18 23.4 
8 スタミナがある 9 1.7 
9 その他 5 6.5 
学生の「健康であるJことの認識では、「病気が
ない」が83.1%， n=64で、「食欲がある」が61.4%，






















「アレルギ一体質」は、 27.3%， n= 29， r便通の異












































































後毎回磨いているJ11.7 %. n=9 rその他J6.5%， 
n=5であった。
・部屋の片付け、清掃は「たまにする」が75.3%.




























































Table 2 ストレスへの対処 n~77 
n % 
睡眠 26 36.6 
カラオケ 15 21.1 
運動 14 19.7 
コミュニケー ション 12 16.9 
食べる 9 12.7 
娯楽 7 9.9 
TV， ビデオ 6 4.4 
音楽観賞 6 4.4 
楽器演奏 3 2.2 












0=24 rいつもしているJが18.2%，0= 14であった 0
・食事の支度・調理の状況に関しては、「時々して
いるJ40.3%， 0=31 rいつもしている J カ~'31.2% ，
0=24が「ほとんどしないjが27.3%， 0=21であった。
②対人関係・コミュニケーションに関しては「話せ






Table 3 通勤時間と疲労 n~77 
疲労あり mmi~\' 疲労なし 計
n % n % n % n % 
1時間以下 13 16.9 8 10.4 。 21 27.3 
1時間よ上 32 41. 5 12 15.6 12 15. 6 56 72. 7 
計 45 58.4 20 26.0 12 15.6 円 10.0
本 P<0.01，牢本本 P<O.OO1
-後輩の面倒をみるかについては、「いいえ」が



























有意差のあった項目は、以下の 1) ~ 3)であっ
た。
1 )通学時間と疲れに関しては、 Table3の如く「は














Table4 家族と同居と朝食の摂取 n=76 
同居している 同居していない 計
n % n % n % 
朝食摂取群 51 67.1 19 25.0 70 92.1 
朝食未摂取群 。。 7.9 7.9 
























ものは、 58.4%， n=45で、 30分~3時間の範囲にわ
Table 5 平均睡眠時間とストレス n=77 
平均睡眠時間 n % 
4:00-4:30 3 3.9 
5:00-5:30 14 18.2 
6:00-6:30 23 29.9 
1:00 25 32.5 
8:00 10 13.0 
10:00 1.3 
N. A 1 1.3 








































































































































Figure 4 健康に関わるライフスタイル・習慣 n=77 








Figure 5 心と体のホリスティ ックな健康 n=77 
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Figure 6 日常の生活行動 n=77 
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A Study of Students' Health Behavior 
-Their view of health， interest in health ca陀 anddaily life 
Teruko KUNIOKA Seiji MlT A K凶ueS阻BAHARA Kimiko KASHIRO 
Yasuko AOKI Masahiro ISAWA Motoi OE Yasuko JINDA FUTTUO TAKEUCHI 
Abstract 
We inquired of 77 first graders (76 fer叫民onemale) of our nursing college (町ee-yearcourse) about their heal出 behavio
A semi-free-answer， gang questionnaire survey was conducted in ord巴rto identify their knowledge about and interest/ 
understanding of heal出 and出erealities of their daily life. The findings are as follows. 
1) In their recognition， sleep/exercise and exercise/eating contributed to their health maintenance with statistical significance 
( p<O.OOl ，p<0.01 respectively) 
2 )羽leirdaily life activities seem to affect出eirhealth perception，出atis，出elinkage between comrnuting houres釦 dfatigue， 
between living together with family and breakfast ingestion， average hours of sleep and stressfulness had a significant level 
( p<0.01， p<O.∞1 ) 
From this study we got useful suggestions for our fuωre nursing education， which also might help adult people build up their life 
style or enhance their quality of life. 
Keywords : Nursing student 
Health behavior 
View of health 
Interest in health care 
Daily lif，巴activity
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